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Abstract
Aerobic exercise class was opened and blood and physical composition were examined.
Results indicated that no significant improvement on measured items was observed. Freq-
uency of participation is suggested to be increased or class goal should be stressed on student's
ability to perform aerobics for his/her life span with strong motivation. Measurement of


















































計によりBehnke and Wilmore3)の方法によって測定した. 9!!定の箇所はTricept, Scapula,
















































































Male Mean 15. 50
S. D. 0.73
N 8


























































































































①血球計数では,よく知られているように,赤血球数(F-19.456 ; df-l,14 ; p<0.001),
ヘモグロビン(F-48.932 ; df-l,14; p<0.001),ヘマトクリット値(F-46.475; df-l,14
p<0.001)で主要因としての性差に有意な差がみられた.白血球数は2回目で増加したが(F-






















S. D. 13.4 ll.6
N 8 8
181.5 Female Mean 62. 1 54.9




Male Mean 123. 2
S. D. 86.2
N 8























































14.6 Male Mean 10.7
2.8 S. D. 3.7
8 N 8
14.1 Female Mean 9.1
1.8 S. D. 2.5
8 N 8
14.4 Total 9.9





































0.819 Female Mean 356.6
0.138 S. D. 52.7
8 N 8





































76.7 Male Mean 20. 8
47.7 S. D. 14.8
8 N 8
36.3 Female Mean 14. 1








































③酵素のGOT, GPT, CPK, γ-GTPには主要因,交互作用とも有意な差は出現しなかっ
た.コリンエステラーゼは有意な性差を示した(F-7.057;df-1,14 ; p<0.05). LDHは主









Male Mean 95. 5
S. D. 37.5
N 8






















Male Mean 2. 30
S. D. 0.13
N 8



































S. D. 40.8 45.0
N 8 8
Mean 398. 5 413. 5




作用(F-5.876 ; df-l,14 ; p<0.05)のみが女子の二回目の値で出現した.マグネシウムは

























10.8 Male Mean 10. 1
4.61 S. D. 5.23
8 N 6
14.3 Female Mean 17.7


























2297 ± 388kcal,女子学生(n-10)の平均は2115 ± 373kcalであり,この年齢の標準値15)で
ある男子2700,女子2100kcalと比べると,男子で少ない傾向を示した.
6.アンケート調査























(n- 9 , mean-3.8).
①水中体重法による体脂肪率推定
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